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住宅計画小委員会 委員 2007.4-現在 
コミュニティ居住小委員会 委員 2014.4-現在 
男女共同参画推進委員会 委員 2008.10-現在 
作品選集九州支部選考部会 委員 2014.6-現在 
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資源素材学会 岩盤工学委員会 委員 2003.5-現在 
日本材料学会 岩石力学部門委員会 委員 2001.3-現在 
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ISRM(International 
Society for Rock 
Mechanics) 





































IEEE Antenna & Propagation 






















Steering committee member 
2014.12-2016.11 
森山雅雄 
日本ﾘﾓｰﾄｾﾝｼﾝｸﾞ学会 学術委員会委員  




学会賞審査委員会  2017.4-現在 
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開催学会等名 主催学会等 会期 世話人等 参加者数 
産業基盤維持管理技術 
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中村・森田・奥松・
西川・蒋・大嶺 
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